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A Note on the Sentence Pattern SVOC
Fumie KATAGIRI and Toshihiko TOJI
本稿の目的は、学校文法における第 5文型(SVOC)を再検討し、その統語構造の探究、及び統語
解析の誤分析を通じて、従来の捉え方の問題点を明らかにし、その存在意義そのものに疑問を投げ
掛けることである。そのために、まず第 2章では、SVOCの OCの部分が統語上 1つの構成素、す
なわち small clause(SC)を形成していることを様々な証拠から確証し、さらに SC が第 5 文型に留
まらず、英語という言語の中に深く浸透していることをも明らかにした。第 3章では、日本人高校




































(1) ａ．John considers it likely that Mary will win
the prize.
ｂ．We saw it raining heavily outside our house.
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1 ）人間福祉学部人間福祉学科 2）箕面自由学園高等学校
ｃ．They made it seem that John had stolen
the money.
ｄ．Let there be no mistake about it.
ｅ．I’ve never seen there be so many com-
plaints from students before.
ｆ．It was myself blond that I imagined.












ある。つまり SC は第 5 文型固有の現象ではないの
である。(2)に注目して頂きたい。
(2) ａ．Workers angry about the pay is just the
sort of situation that the ad campaign was
designed to avoid
ｂ．Robin falling on the ice would be a disaster.
ｃ．We talked about Sandy angry.
ｄ．A horrible vision of myself working in my









(3) ａ．There were at least 40 people sick.
ｂ．There was a discussion suggested.
ｃ．We will lose the game with John a goal
keeper.
ｄ．With the cat out of the bag, there’ s not
much point in trying to hide the truth
anymore.
(3a, b)はいわゆる there 構文(挿入)と呼ばれるも










(4)の諸例はMad Magazine sentence と呼ばれる
表現であるが、これらは matrix sentence として
SCを使用する。
(4) ａ．What, me worry?
ｂ．My boss give me a raise?! Ha.
ｃ．Him wear a tuxedo?! He doesn’t even own
a clean shirt.
ｄ．John mad? You are joking!
ｅ．Larry a doctor?! What a laugh.
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言語進化のいわば living fossil という捉え方もでき
るのかもしれない。













(6) ａ．I regard it as obvious that he will win.
ｂ．He took her for a lawyer.
これらもまた as と for をまたいで SCを構成して





















わる方略を parsing strategy と名付けているが、(1)
のような文の持つ曖昧さ(ambiguity)を説明するの
に有効である。
(1) John told the girl that Bill liked the story.
1 つの解釈、かつ優先的な解釈は、that Bill liked
the story を補文(complement)として捉えるもので
あり、もう 1つの解釈は、that Bill liked が関係節と
して the girl を修飾するものである。好まれる解釈の












いる、parsing strategy の 1 種である NVN-schema
にあるように思われる。次のように表すことができ
よう。
(2) John kicked Peter
SYNTAX： N V N


















(3) The horse raced past the barn fell.

















(4) The horse ridden past the barn fell.




(5) ａ．The girl buying shoes is my sister.






broke と過去分詞形の broken の区別がつきにくい
のではなかろうか。ゆえに英語母語話者にとっての
(4)のようにはならないのであろう。
もう 1 つの誤分析の例である there 構文や with
構文に関しては、日本語の存在文「ＡがＢにある」





い。従って transitive construction 同様、NP の後
ろの表現をその修飾語句として捉えてしまう傾向が
強いのであろう。もうこれらの there construction と

















































(1) CP＞TP＞SC(Ｃは complementizer のことで、
接続詞の that やWH- 句の受け皿となる機能範
疇である)
これは次の例文に対応する。
(2) ａ．I find that this chair is comfortable.
ｂ．I find this chair to be comfortable.




(2c)の find と SC との結び付きは強固であるとも言
えよう。ところが学校文法では(2a)を SVO と分類




(3) ａ．Do want he walk?
ｂ．You want I finish my milk?
ｃ．I want she visit for a while.
ｄ．I want my doll’s waking up.











(4) ａ．The Government appointed Mr. Brown
ambassador to Peru.
ｂ．We elected John president.
ｃ．John hammered the metal flat.




resultative secondary predicate と同一の振舞いで
ある。SC と(4c)の相違は do so の振舞いにも明確
に現れる。
(5) ａ.＊Hans kept it a secret that he had inside
information, and his girlfriend did so that he
had inside information.
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